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With the concept of service being emphasized in many industries, nurturing the 
spirit of hospitality unique to the Japanese tradition, known as “omotenashi”, is 
drawing attention in industries as a whole. In tandem, a newly emerging style of 
education of tourism hospitality has started playing a part in the management 
strategy at women’s universities, particularly outside metropolitan areas. But this 
education holds gender norms. Therefore, quite a few female students feel an 
aversion to education of manners and hospitality. As a result, gaps are becoming 
apparent between the target of such education and the need to develop human 
resources as required by industries. This report aims to examine educational issues 
concerning tourism hospitality and compatible manners with reference to 
arguments on sociology and cultural research. As an exemplary case, it highlights 
the education of tourism hospitality and relevant manners at St. Agnes University. 
The report also aims to derive any hints about reorganizing the educational content 
to make it more suitable for female university students of modern days. Toward 
that end, it questions the meaning of such education as part of the management 
strategy of a women's university. 
Chapter 1 clarifies the process of tourism departments and tourism courses 
increasing rapidly against the backdrop of the national policy to make Japan a 
highly popular travel destination, and highlights the history of those departments 
and courses being established. Chapter 2 reviews the impact of declining birthrates 
and university reform plans on women’s universities, and nationwide moves toward 
implementation of tourism hospitality education. Chapter 3 examines the 
evaluations of tourism hospitality manner education given by students, taking note 
of various “female power images”, and points out that the hospitality manner 
education fails to catch up with wide-ranging values as modern day “women”. 
Chapter 4 It subsequently shows the importance for students to secure not only the 
platform of building their ability to work immediately after entering the workforce 
but also the foothold of grasping the image and expectation of themselves and 
society while playing their roles in extracurricular activities. Chapter 5 Here, it 
points out that hospitality education plays an important role in strengthening a 
new order created in the logic of the student association. The final chapter sorts out 
these issues of tourism hospitality education and discusses the possibility of female 
education being transformed, taking the example of a change in the way tourism 
hospitality education being learned at a women’s university.  
Based on the results of research, this report presents three issues of the tourism 
hospitality and manners education at women's universities in the future. 
Firstly, there is a need to search for ways to incorporate the roles played by 
conventional liberal arts education into the current curriculums that place too 
much emphasis on practical skills. it is also necessary to find a viable scheme that 
can make skill-focused subjects and liberal arts subjects work together organically 
without compromising the management strategy. Secondly, examinations are 
required to define the types of the tourism hospitality education and hospitality 
manners education that can be offered only by women's universities. Thirdly, 
collaborative studies need to be launched to discover a fresh management strategy 
for survival as women's universities and pursue a new possibility of the strategy. 
This report proposes exploring the significance and feasibility of the tourism 
hospital education and the hospitality manners education with a renewed 
determination by implementing these three issues. In the annex, reference is made 
to the contents of the current lectures on manners and women's studies and 
responses from students. This is to help examine how to coordinate hospitality 
manners lectures and liberal arts subjects, one future issue mentioned in the last 
chapter. The report subsequently points out that the university policy tends to 
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 ホスピタリティは多岐にわたる分野で研究(古関 2003;服部 2004;小沢 2005）されて
















                             
果的に用いられない場合もある。（https://kotobank.jp/word/Off-JT-2054 2017 年 3
月 30 日閲覧） 





































                             









































































                             
6 日本ホスピタリティ・マネジメント学会初代会長。同学会は 1992 年日本ホスピタリ
ティ学会として設立、1995 年に学術部会が日本ホスピタリティ学会となり、1997 年
日本ホスピタリティ・マネジメント学会に名称変更 http://hospitality-















































































































































































































































































第 1 章 観光学部の増加と観光ホスピタリティ教育 
１．日本における観光系学部学科の設立と背景 




ト・ジャパン・キャンペーン」を打ち出され、2010 年には訪日外国人を 1000 万人にす























                             
9 1966 年に社会学部産業関係学科に「ホテル観光コース」、1667 年観光学科、1998
年に社会学部観光学科から独立した。 
10 1974 年開設 
11 1993 年開設 





太 2009； 飯吉弘子 2008)をもとに、18 歳人口の動態（定量的）や、高等教育政策の転
換（定性的）等を視座として、5 つの時期（第 1 期 1964～1974 年団塊世代の大学進学
と高等教育規模の急拡大、第 2 期 1975～1985 年高等教育規模抑制の時代、1986～1992
































開設年度 形態 大学名 学部名 学科名 定員数 備考 都道府県
1967年 私立 立教大学 観光学部 観光学科 160 学部設置は1998（平成10）年 東京
1974年 私立 横浜商科大学 商学部 貿易・観光学科 80 神奈川
1993年 私立 流通経済大学 社会学部 国際観光学科 120 茨城・千葉
1994年 私立 北海商科大学 商学部 観光産業科 50 平成18年度から名称変更 北海道
1994年 私立 名桜大学 国際学部 観光産業学科 115 沖縄
1997年 私立 阪南大学 国際コミュニケーション学部 国際観光学科 120 大阪
1997年 私立 岡山商科大学 商学部 国際観光学科 ― 平成17年度学生募集停止 岡山
1999年 私立 札幌国際大学 観光学部 観光学科 150 北海道
1999年 私立 岐阜女子大学 文学部 観光文化学科 ― 平成17年度学生募集停止 岐阜
1999年 私立 九州産業大学 商学部第一部 観光産業学科 150 九州
商学部第二部 観光産業学科 50
2000年 私立 川村学園女子大学 人間文化学部 観光文化学科 70 千葉・東京
2000年 私立 大阪観光大学 観光学部 観光学科 190 平成18年度から名称変更 大阪
2000年 私立 長崎国際大学 人間社会学部 国際観光学科 200 長崎
2001年 公立 奈良県立大学 地域創造学部 観光経営学科 40 奈良
2001年 私立 東洋大学 国際地域学部 国際観光学科 200 東京
2001年 私立 鈴鹿国際大学 国際学部 観光学科 70 三重
2001年 私立 京都嵯峨芸術大学 芸術学部 観光デザイン学科 40 京都
2001年 私立 流通科学大学 サービス産業学部 観光・生活文化事業学科 100 兵庫
2003年 私立 桜花学園大学 人文学部 観光文化学科 60 平成21年学芸学部英語学科 愛知
2005年 国立 山口大学 経済学部 観光政策学科 30 山口
2005年 国立 琉球大学 法文学部 観光科学科 40 沖縄
2005年 私立 明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科 200 千葉・埼玉
2005年 私立 熊本学園大学 商学部第一部 ホスピタリティ・マネジメント学科 80 熊本
2006年 私立 桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 アビエーションマネジメント学類 80 東京
2006年 公立 高崎経済大学 地域政策学部 観光経営学科 120 群馬
2006年 私立 城西国際大学 観光学部 ウエルネスツーリズム学科 120 千葉
2006年 私立 帝京大学 経済学部 観光経営学科 140 東京・栃木・福岡
2006年 私立 立教大学 観光学部 交流文化学科 146 東京
2006年 私立 松本大学 総合経営学部 観光ホスピタリティ学科 100 長野
2006年 私立 西南女子学院大学 人文学部 観光文化学科 60 福岡
2007年 国立 和歌山大学 経済学部 観光学科 80 観光学部 和歌山
2007年 私立 玉川大学 経営学部 観光経営学科 80 観光学部2013より 東京
2007年 私立 長野大学 環境ツーリズム学部 環境ツーリズム学科 120 長野
2007年 私立 平安女学院大学 国際観光学部 国際観光学科 90 京都
2007年 私立 神戸夙川学院大学 観光文化学部 観光文化学科 200 平成26年度学生募集停止 兵庫
2009年 私立 松蔭大学 観光メディア文化学部 観光文化学科 196 神奈川・東京
2009年 私立 秀明大学 観光ビジネス学部 観光ビジネス学科 70 千葉
2010年 私立 東海大学 観光学部 観光学科 200 東京・神奈川・静岡・熊本・北海道
2012年 私立 京都文教大学 総合社会学部 総合社会学科 850 京都
2015年 私立 跡見女子学園大学 観光コミュニティ学部 観光デザイン学科 120 東京





















































は 23,792 名（2016 年 5 月 1 日現在）、大学は東京の池袋と埼玉県新座市にキャンパス



















                             
13 http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/profile/（2017 年 1 月 4 日閲覧） 
14 2001 年より「ホテル・マネジメント」講座に改称。 












（前田 2003:155）と 1966 年設立時の社会学部観光学科は、ホテルや観光業界の要請に
よって作られたことを明らかにしている。しかし、前述の立教大学観光学部教授でホス























                             



































業経営」の 3 科目である。同学科は 2015 年までは、「ホスピタリティ人的資源」「ホ
スピタリティマネジメント演習」「ホスピタリティマーケティング」というホスピタリ
ティ関連科目があったが、2016 年度のシラバス改正の際に、これらの科目はなくなっ
                             









































科目名 配当年次 科目名 配当年次
観光調査 1 早期体験プログラム 1
観光概論 1 交流文化フィールドワーク論 ②3.4
観光史 1 観光ビジネス計画論１ ①2.3.4
観光ビジネス計画論２ ②3.4
観光事業論 ①2.3.4 観光ビジネスプラン（演習）１ ①2.3.4
観光経済学 ①2.3.4 観光ビジネスプラン（演習）２ ②3.4
経営学総論 ①2.3.4 ESP(Investment and Finance)1 ②3.4
観光行動論 ②3.4 ESP(Investment and Finance)2 ②3.4
観光調査法 ②3.4 言語と文化現地研修 ②3.4
観光政策・行政論 ②3.4 観光特論１（中国語） 3.4
国際観光政策論 ②3.4 観光特論２（朝鮮語） 3.4
起業論 ②3.4 観光特論３（英語） 3.4
投資計画論 ②3.4 観光特論４（英語） 3.4
マーケティング総論 ②3.4 観光特論５（英語） ②3.4
企業情報分析 ②3.4 観光特論６（英語） ②3.4
組織と人的資源経営 ②3.4 演習（2年）AB 2
経営戦略論 ②3.4 演習（3年）AB 3
簿記論 ②3.4 卒業研究指導AB 4
観光計画論 ②3.4 失業論文 4
観光施設論 ②3.4 観光インターンシップAB 3
地域経済学 ②3.4 経団連インターンシップ 3
宿泊産業概論 ②3.4 観光ビジネス概論 ②3.4
宿泊産業組織論 ②3.4 交通産業特論 3.4
旅行産業論 ②3.4 観光地づくり 3.4
外食産業論 ②3.4 データ情報処理 ①2.3.4
観光交通論（鉄道等） ②3.4 法学１．２ ①2.3.4
観光交通論（国際航空） ②3.4 政治学 ①2.3.4
旅行産業演習１（A・B） 2 経済学 ①2.3.4
エコツーリズム論 ②3.4 経営学 ①2.3.4
都市観光論 ②3.4 社会学１．２ ①2.3.4
風土と観光 ②3.4 心理学１．２ ①2.3.4
市民参加とまちづくり ②3.4 地理学１．２ ①2.3.4
ビジネスコミュニケーション ②3.4 日本史１．２ ①2.3.4
サービス・マネジメント 3.4 外国史１．２ ①2.3.4
ホスピタリティ産業経営 3.4 地誌学 ①2.3.4
ホテルアセットマネジメント論 3.4 生涯学習概論１．２ ①2.3.4
コンベンション産業論 3.4 社会教育施設論１．２ ①2.3.4
ITビジネス論 3.4 社会教育計画１．２ ①2.3.4
産業構造論 3.4 職業指導概論１．２ ①2.3.4
都市型エンターティメント論 3.4 商法１．２ ①2.3.4
旅行産業演習２（A・B） 3 自然地理学 ①2.3.4
政策評価論 3.4 文学 ①2.3.4
地域開発論 3.4 哲学 ①2.3.4
環境・景観論 3.4 人類学 ①2.3.4
都市計画論 3.4 美学 ①2.3.4































































































乗り、1944 年には跡見高等女学校となった。戦後のまもない 1950 年に短期大学を設







研究を実現することを目的としている。観光コミュニティ学部は 2015 年 4 月にはじま
った23。 
 観光コミュニティ学部は、観光デザイン学科とコミュニティデザイン学科の 2 学科が
ある。同学部の学部長は次のようなメッセージを発し、地域貢献をキーワードにしてい
                             
20 http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/（2017 年 6 月 2 日閲覧） 
21 www.atomi.ac.jp/ （2016 年 2 月 24 日閲覧） 
22 同上（2017 年 1 月 3 日閲覧） 





































                             




































































































































































































科目名 履修年度 科目名 履修年度
英語AⅠⅡⅢⅣa・b 1 花蹊の教育とライフプラン・キャリアプラン 1
英語BⅠⅡa・b 1 パーソナリティを考える 1.2
英語BⅢⅣa・b 2 「自分らしさ」を探る 1.2
英語Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ 1.2 対人関係のスキル 1.2
フランス語Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ 1.2 ストレス・マネジメント 1.2
ドイツ語Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ 1.2 職業人のルールとモラル 1.2
中国語Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ 1.2 産業と職業 1.2
朝鮮・韓国語Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ 1.2 マスコミとの付き合い方 1.2
英語マルチメディアレッスン 1.2 ソーシャルマナー 1
英語再入門A 1.2 ビジネス文章表現演習 1.2
英語再入門B 2 ディベート演習 1.2
英語リーディング 2 自己表現演習 1.2
英語ライティング 2 プレゼンテーション演習 1.2
フランス語リーディングライティング 2 キャリア基礎演習（グループワーク） 2
ドイツ語リーディングライティング 2 キャリア基礎演習ⅠⅡ（公務員） 1.2
中国語リーディングライティング 2 秘書技能演習 1.2
朝鮮・韓国語リーディングライティング 2 簿記会計基礎演習ⅠⅡ 1.2
海外語学研修（単位認定） 1.2 TOEIC特別演習Ⅰ 1.2
情報リテラシーⅠ 1 ボランティア実践A 1.2
情報リテラシーⅡ 2 体育実技 体育実技A～H 1.2
画像処理基礎演習 1.2 【後期課程】
マルチメディア基礎演習・映像 1.2 区分 科目名 履修年度
MicrosoftOfficeSpecialist演習 1.2 テーマで学ぶ英語（文化）ⅠⅡ 3.4
WEB制作 1.2 テーマで学ぶ英語（ビジネス）ⅠⅡ 3.4
マルチメディア基礎演習・音楽 1.2 テーマで学ぶ英語（観光）ⅠⅡ 3.4
プロゼミⅠ 1 テーマで学ぶ英語（社会問題）ⅠⅡ 3.4
プロゼミⅡ 1 テーマで学ぶ英語（メディア）ⅠⅡ 3.4
文芸理論 1.2 フランス語上級ⅠⅡ 3.4
歴史理論 1.2 ドイツ語上級ⅠⅡ 3.4
言語科学 1.2 中国語上級ⅠⅡ 3.4
記号論 1.2 朝鮮・韓国語上級ⅠⅡ 3.4
日本現代史 1.2 海外語学研修（単位認定） 3.4
アジア現代史 1.2 コンピュータ・グラフィックス 3.4
ヨーロッパ現代史 1.2 デジタル・アニメーション 3.4
日本文学 1.2 デジタル編集 3.4
中国文学 1.2 アプリケーション・プログラミング 3.4
英文学 1.2 Microsoft Office Specialist演習 3.4
ドイツ文学 1.2 日本宗教論 3.4
フランス文学 1.2 聖書学 3.4
ロシア文学 1.2 ヨーロッパ中世文学 3.4
西洋古典文学 1.2 ミステリー文学 3.4
百人一首 1.2 児童文学 3.4
異文化理解 1.2 ギリシャ語とギリシャ文化 3.4
地理学 1.2 ラテン語とローマ文化 3.4
社会学 1.2 イタリア語とイタリア文化 3.4
国際関係論 1.2 スペイン語とスペイン文化 3.4
ボランティア論 1.2 ロシア語とロシア文化 3.4
法学 1.2 ファッション論 3.4
日本国憲法 1.2 ジェンダー論 3.4
政治学 1.2 刑事法 3.4
経済学 1.2 民事法 3.4
家政学 1.2 労働法 3.4
哲学 1.2 国際法 3.4
倫理学 1.2 国際社会論 3.4
論理学 1.2 国際経済 3.4
認識論 1.2 深層心理学 3.4
心理学 1.2 精神病理学 3.4
教育学 1.2 天文学 3.4
保育学 1.2 建築環境論 3.4
統計学 1.2 水産学 3.4
科学史 1.2 河川海洋学 3.4
情報科学 1.2 農林科学 3.4
数学 1.2 公衆衛生論 3.4
物理学 1.2 ネットワーク論 3.4
地球科学 1.2 家族心理学 3.4
生物学 1.2 マーケティング心理学 3.4
化学 1.2 教育学概論 3.4
自然保護論 1.2 近代家族論 3.4
生理学 1.2 男性学 3.4
健康科学 1.2 マーケティングコミュニケーション 3.4
環境心理学 1.2 メディア環境論 3.4
コミュニティ心理学 1.2 プロダクトデザイン論 3.4
教育原理 1.2 日本語演習 3
生涯学習概論 1.2 キャリア演習（公務員）ⅠⅡ 3.4
教育社会学 1.2 簿記会計演習ⅠⅡ 3.4
人間関係論 1.2 ITパスポート演習ⅠⅡ 3.4
社会調査法 1.2 TOEIC特別演習Ⅱ 3.4
フィールドワーク方法論 1.2 イベント検定演習 3.4
現代ジャーナリズム論 1.2 ビジネス実務法務検定演習 3.4




















































































































































































                             
25 www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/061/.../2014/.../1352719_4.pdf 









 G（グローバル）型大学 L（ローカル）型大学構想（以下、G 型 L 型大学と呼称する）
は、2014 年に阿部政権下の中央教育審議会で議論され、その内容から多くの賛否両論



























                             
26 www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/061/.../2014/.../1352719_4.pdf
































つまり冨山は大学も産業も L 型 G 型に区分し、それぞれの産業にふさわしい人材を
それぞれの大学で教育すればよいということを訴えたのであった。この議論に対しては
各方面から批判の声が上がった。ジャーナリストの池上彰は、教養主義の重要性を言及
し、「すぐに役立つことはすぐに役立たなくなる」（2015 年 5 月 25 日日本経済新聞朝
刊）「多様な知識や方法論を学生時代に習得する。そういう教養があるからビジネスで
威力を発揮できる。これぞ教養の効力である」（2014 年 6 月 16 日日本経済新聞朝刊）
と反論し、実学主義に一辺倒の G 型 L 型大学構想を批判的にとらえている。大学関係
31 
 
者からも G 型 L 型大学構想に対する批判が出ている。社会学者の山本奈生（2014）は、
この大学分類を経済的尺度だけで行うことの問題点や、社会的公平さ、人間の自由の観






















 富山の構想は、すべての大学を G 型と L 型に分類するものであったが、この中央教
育審議会特別部会の案では、従来の学問分野の範疇では収まりきれないファッション・






                             
































大学は 2011 年設置の京都の華頂大学だが、1911 年に仏教系の華頂女学院として作ら
れ、1953 年に華頂女子短期大学が設立されるまでは華頂中学高等女子学校として、女
子中等教育を担っていた。現在も中学高等学校は女子校として存在している。次に学生
定員数は、兵庫県にある 7000 人規模の武庫川女子大学が最も多く、5000 人規模の学
校が 6 校（大妻女子大学・東京家政大学・日本女子大学・椙山女学園大学・京都女子大
学・同志社女子大学）、4000 人規模が 2 校（共立女子大学・金城学院大学）である。そ








































                             
30短期大学が開設されたのは、 跡見女子学園大学 1950 年、安田女子大学 1955 年、
福岡女学院大学 1964 年、平安女学院大学 1950 年である。 
大学名 学部名 学科名 県名
1 跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部 観光デザイン学科 東京・埼玉
2 川村学園女子大学 生活創造学部 観光文化学科 千葉・東京
3 岐阜女子大学 文化創造学部 文化創造学科 岐阜
4 京都光華女子大学 キャリア形成学部 キャリア形成学科 京都
5 恵泉女学園大学 人間社会学部 社会園芸学科 東京・埼玉
6 甲南女子大学 文学部 日本語日本文化学科 兵庫
7 神戸海星女子学院大学 現代人間学部 英語観光学科 兵庫
8 駒沢女子大学 人文学部 国際文化学科 東京・埼玉
9 相模女子大学 学芸学部 英語文化コミュニケーション学科 神奈川
10 静岡英和学院大学 人間社会学部 人間社会学科 静岡
11 椙山女学園大学 文化情報学部 文化情報学科 愛知
12 西南女学院大学 人文学部 観光文化学科 福岡
13 東京家政大学 人文学部 英語コミュニケーション学科 東京・埼玉
14 同志社女子大学 現代社会学部 社会システム学科 京都
15 梅花女子大学 食文化学部 食文化学科 大阪
16 広島女学院大学 国際教養学部 国際教養学科 広島
17 広島文教女子大学 人間科学部 グル―バルコミュニケーション学科 広島
18 福岡女学院大学 人文学部 現代文化学科 福岡
19 平安女学院大学 国際観光学部 国際観光学科 京都
















































気持ちの悪い存在だ」（2014 年 3 月）といって学校を去っていった教員や、「自分が以




















































 日本で最初に設立された女子ミッションスクールは、学制発布 2 年前の 1870 年横浜
フェリス女学校と東京築地の A6 番女学校（のちの女子学院）であった。それ以降、文
明開化（欧化政策）に伴って、全国で女子ミッションスクールは次々と創設されていっ
た。1874 年、東京に青山女学院、1875 年、京都に同志社女子女学校、1875 年、大阪
川口居留地に照暗女学校（のちの平安女学院）、同年、神戸に神戸英和女学校（のちの
神戸女学院）、1877 年には、東京に立教女学院、1878 年に大阪に梅花女学校、1884 年、
東京に東洋英和女学院、1879 年、長崎に活水女学院などが設立された。いずれもプロ
テスタント系の学校で、カトリック系は、やや遅れて女学校を設立した。これらの女子






























リカで発展した Female Seminaries をベースにしていたと述べ、「日本のミッション女
学校が、アメリカの Female Seminaries の直接の姉妹校として創設されたことを示す
資料は今のところないが、その設立精神や教育内容、責任婦人宣教師たちの学歴を勘考
するとアメリカの Female Seminaries の教育要素が非常に強い」（秋枝 1963:66）と指
摘している。この Female Seminaries の目的は、「宗教的（キリスト教的）教養の高い
家庭婦人及び女教師を養成し、家庭および社会の教化向上に役立てよう」（上掲 1963:59）
とするものであった。この Female Seminaries の理念を平安女学院に照らし合わせて
考えると、平安女学院の創設者ミス・エディの出身校であるセント・メアリーズ・カレ


















































学校（英語名 St. Agnes’ School）」と校名が改められた。「照暗」という名前はヨハネ福




女学校規則を制定、普通科 4 年、高等科 2 年と定められた33。しかし、当時の人々はま
だ女子の教育の必要性を認めていなかった。それはミス・ミードを助け、学校の運営に
熱心であったミス・ミキーが、米国聖公会雑誌『ミッションの精神（The Spirit of 
Missions）』に送った手紙からもうかがえる。 
 


























































                             
35 校名は、聖書の「われ平安を汝らに遣わす。わが平安を汝らに与ふ。わが与ふるは







































予　科 倫理 英語 読書 算術 歴史 理科 作文 図画 習字 唱歌 体操 裁縫
本　科 倫理 英語 読書 算術 代数 幾何 地理 歴史 物理 博物 生理 経済




































                             







































                             
42 『平安女学院八十五年史』：115 





































                             
44 『平安女学院百年のあゆみ』：77 

















































 平安女学院短期大学は、戦後 15 年を経て学生数が急増していった。1960 年に英文科
では観光関係科目に重点をおいた C（通訳）コースを設け、英語教員を目指す A（教職）











院短期大学昭和 34 年度の英文科卒業者の進路状況をあげ、卒業者の現状を示す。 
 
（表３）「昭和 34 年度 平安女学院短期大学英文科卒業生進路状況」49 
 




                             
47 女子ミッションスクールにおいては東京女子大学、神戸女学院専門部、同志社女子
校専門部などは、短期大学を経ずに 4 年制大学に昇格している。 
48 『京都女子学園百年史』：274 
49 『平安女学院八十五年史』：207 
駒川真珠店 藤堂製作所 竜村織宝苑 臨川書店 市役所 大丸









































                             































                             
51 『平安女学院百年のあゆみ』：142 
52 安田女子短期大学 1988 年、香蘭女子短期大学 1983 年、金城短期大学 1984 年など 
53 『平安女学院写真で見る 125 年史』：110 
学年 保育 英文 被服 食物 キ教
Ⅰ 10.3 35.0 13.5 37.8 48.9
Ⅱ 15.2 30.5 31.9 37.9 51.4
Ⅰ 84.1 47.9 76.2 55.6 22.2
Ⅱ 78.0 49.5 56.0 40.8 13.5
Ⅰ 5.6 17.1 10.3 6.7 28.9
























月 27 日）と語る一方で、1986 年に卒業と同時に結婚をした卒業生は、平安女学院の同
窓生の集まりの席上で、「上野先生に卒業してすぐに結婚するのは、女性の生き方とし
て疑問を感じないのかといわれて送り出されたけれど、その意味が当時の私には理解で





































































































































































































群 科目 科目細目 講座名 講座数合計
















































































 第２のキャリア教育科目群は、経済産業省が 2006 年より提唱している「社会人基礎

































55 http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/（2014 年 6 月 10 日閲覧） 
































































































































































国際儀礼研究ⅠⅡ 選択科目 2年次 交際の儀礼、社交の儀礼、外出時の儀礼、公の儀礼を中心に、具体的な事例研究を行う。











































































































やこしい」など）、④人物像（「上品な人」「内面が輝く人」など）の 4 つに大別された。 
アンケートの語彙をすべて書き出す57と、名詞（82 語）・動詞（37 語）・形容詞（22
語）・副詞（38 語）の計 199 語中、最頻出語彙は「常識（15 件）」であり、「常識」は






／できないと「恥ずかしい」との回答した学生が 70 名中 16 名おり、マナー習得のイン
センティブは「印象を良くする」「内面を輝かせる」などの積極的効果よりも、「自分を
守る（6 件）」「周りから浮かない（2 件）」「恥をかかない（2 件）」など消極的必要性で
説明される傾向にあった。 
②の具体例は、「電車（7 件）」「食事（6 件）」のマナーや「服装・身だしなみ（4 件）」
「言葉遣い（3 件）」など可視化できる行為に特化していた。③のマナーに対する感想は




社会階層や「上品な・品の良い（2 件）」「女らしい（2 件）」「綺麗な（1 件）」人物など
































































































































































しさの活用を提唱する意見もある（能町 2012）。2012 年の『日経 WOMAN』10 月号
では「もっと自分を好きになる！女子力＆マナー」という特集が組まれ、働く女性の女
子力を向上させるための具体的な話し方や姿勢、メイク、ファッションなどの解説がな















































ら、これらの女子力がどのようにイメージされていたのかを調査した。2014 年 4 月に、
1 年生から 3 年生の学生 45 名に対して、まず近年話題になっている女子力について質
問し具体的な議論を紹介した。その後、近藤の 4 つの要素の合計を 100％として各自が
それぞれの指向に対して何割の比重を置いているかをアンケート調査した。その結果、









し最も重視する項目を比較すると、「男性指向」が 5 人、「女性指向」が 12 人、「自分志











































































【事例 6】リーダーA を支える補佐役 B の働き 
グループ内で活発に意見を出しあい、教員があたえた課題をいち早くこなした①番は、
A がリーダーシップを取り、B がそれを補佐する役割を担って、企画に取り組んでいた
グループであった。A に進捗状況を尋ねると、「業者さん探しは B がやってくれている。
地図に入れる女の子のいきたい観光地も B がネットで調べている」と何かと B を頼っ
ている様子であった。B も「休み時間に、縁結びの神社をネットで調べておくね」など






















                             














ル」風のファッションに身を包み、はっきり自己主張する F や G、H とはうまくやれ
なかった。パンフレット作成の日、F が「私、イラスト得意だし、やるわ」と言い出す




り、かつ実務をこなすことになった D や E は不満を抱えていたが、その不満を F たち
に伝えることはできなかった。 
 



























信じて突き進む I の行動力を抑圧する側面も持つ。だがこの事例では、I と旅館との軋
轢に際し、対人コミュニケーションが苦手で、I とは異なる意味でホスピタリティ教育
やマナー教育に苦手意識をもつ学生 J が、場を終息させるために積極的に動いた。J と
I は一見すると正反対のタイプに見えるが、主流派の女性たちに馴染まないという意味
では共鳴する部分があるのかもしれない。ここで重要なことは、I の行動力は J らの態























































































































（図１）レセプショニストクラブ （平安女学院大学 HP 広報ページより転載） 
 
 
（表１） 2014 年度レセプショニストクラブの年間練習内容 
 
 



























































違いはない。同クラブの練習内容は、表の④⑤⑨に対応した 3 回分相当となる。 
次に、同クラブの経験者へのインタビューを通して、学生たちがクラブで学んだスキ
ルをいかに認識しているのかを検討する。対象者は、クラブの活動に参加した経験を持







































































































































                             











































は大学を代表する者として扱われる。A は部長としてそのことを念頭に入れ、他の 3 年


























































と 4 年次の就職決定先が一致するのは、2013 年度副部長の旅行会社だけである。次に
これらの中から特徴的な事例を取り上げ、具体的な進路選択の要因を検討する。 
 
2013 年の会計 B の場合 











冊子を筆者にみせてくれた（2015 年 5 月）。 
 








2014年度 部長 副部長 会計
3年次の希望先 受付志望 ラグジュアリーホテル志望 公務員志望
4年次の内定先 老舗和菓子会社内定 製薬会社営業職内定 公認会計士事務所事務内定
2013年度 部長 副部長 会計
3年次の希望先 エアライン志望 旅行会社添乗員 ホテル・鉄道志望
































する神社で 10 月に開催される 2 部制のコンサートイベントである。毎年、クラッシッ




                             














表にある通り、音楽会での活動は、12 時の集合から 16 時の音楽会が始まるまでの音


























































































したね」と A 社の人も応じる。A 社の人は筆者の後ろにいる部員の姿をみて、「君たち



































































重な体験だった」（2015 年 8 月 31 日）といったものである。その貴重な体験の中身は、





















































会（＝経団連、当時は日経連）は 2006 年 6 月に「主体的なキャリア形成の必要性と
支援の在り方～組織と個人の視点のマッチング～」という報告書の中で、これからの求
められる人材像を打ち出している。そこでは企業が採用にあたって重視する要素として、
第 1 位「コミュニケーション能力」、第 2 位「チャレンジ精神」、第 3 位「主体性」、
第 4 位「協調性」、第 5 位「誠実性」といった要素が挙がっている。このような企業
が期待を寄せるキャリア教育は男女を問わないもので、それは実施側の大学においても
同様である。特に女子大学の中でもお茶ノ水女子大学では、「女性リーダーを創出する










す」（2016 年 10 月）と語り、素直で明るいことが重要であると指摘した。また、国内
の大手メーカー子会社で人事の最終的な権限を持つ重役は、あくまで個人的意見である
と前置きをした上で、女子社員の採用基準として「明るさ、元気さ、華やかさを重視し
ている」（2017 年 4 月 10 日）と述べた。さらに世界的シェアを持つ半導体企業の採用
担当者は、「当社は男性社員が大半を占めています。そんな中で女性社員に求めるもの
は、会社の花として男性社員のやる気をあげることです。特に受付の女性にはそれを期































































くリーダーシップ行動のことで、それを M 行動と呼ぶ。三隅は、P 行動と M 行動の高
（P 行動／M 行動）低（p 行動／m 行動）で 4 つに類型化し、P 行動と M 行動がとも



















































                             











(1)傾聴 ：人の言うことがきちんと聞ける  
(2)共感 ：同時に共感もできる  
(3)癒し ：本来の姿が取り戻せるよう自他ともに癒すことができる  
(4)気づき ：自他ともに気づきに訴えることができる  
(5)説得 ：支配的ではなく、何か大きな使命や目標を訴える説得力を持つ 
(6)概念化 ：自分の夢がきちんと概念化できている  
(7)先見力 ：現在の事柄について過去の教訓に照らし合わせ将来を予想する  
(8)スチュワードシップ ：大切なものを任せて信頼できると思われるような人  


















































































































安女学院が、2000 年に滋賀県守山市に 4 年制の平安女学院大学を開学62した際に同大
                             



















 第 2 章 目 的 
 第 4 条 本会は学生の自主的活動により学生の自主的活動により学生の教養と学生
生活の向上及び充実発展を図ることを目的とする。 













するように仕向けていた。それは当時の顧問の意向でもあった」（2016 年 8 月 29 日）
と回想する。すなわち、学生会は、自立した学生たちの集団であり、自力で問題を解決









が増えてきた」（前述の女性職員 O 2016 年 8 月 29 日）とされる。 
 
（表２） 2016 年度学生会の年間行事 
 
  











って変動があるが、2016 年は 30 名ほどの大所帯となった。執行部メンバーの構成は、
会長・副会長・会計・書記がそれぞれ 1 名、企画・庶務がその年のメンバーの人数によ


















































A ちゃんの影響なのか、他の残ってほしいと思っている 1 年生の中でもやめたいと言い
出す子もいるんです」と混乱した様子で打ち明けてくれた。 













【事例 2】選ばれなかった 1 年生の不満 2（2016 年 8 月） 












































































































しく、O が会長になるかもしれません。そうなったら A は落ち込むでしょう」と学生
97 
 
会の選抜について教えてくれた。さらに、職員の C は「今いる 4 人は 3 対 1 で分かれ
ているそうです。その 3 人のうちのひとりの発言によって、後のふたりが影響を受けて


































































 次に、第 2 節と前項で述べたようなプロセスで形成された学生会では、どのような人
間関係が展開し、そこでリーダーシップはどのように発揮されるのだろうか。以下では、
学生会活動における女子学生の集団の特質と、リーダーシップとの関係について検討す


























































































































































































































































































































































































































































































































































































                             




コマ 90 分 15 回である。受講者は年度によって多少の変動はあるが、初年次を対象と










































































































































































































































































































































































































































































































































































































 （手を組むときは親指をしっかり組み、他の 4本も揃えて重ねる） 
④両膝はまっすぐにして揃える 
⑤かかとは揃え、つま先は揃えるか少し開く程度 
  ・壁などにもたれない      ・後ろ手で組まない 







  ・腕組みしない     ・貧乏ゆすりはしない 







  一直線になるようにする 
⑤ハイヒール（靴の裏側は見せない）の場合はつま先から 
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